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Abstract
Background：In 2005, High quality cardiopulmonary resuscitation（CPR）was carried 
out under the guideline. However, high quality CPR could not be performed 
prehospital in unstable conditions. Subjects：We compared the quality of CPR when 
performed on the floor and when performed in an ambulance. Design and Setting：
Sixty-nine paramedic students performed CPR for 2 minutes on the floor and in a 
model of an ambulance. The quality of chest compression when performed on the 
floor and when performed in the ambulance was monitored via the PC Skill 
Reporting SystemTM and by a paired t-test that was conducted（p<0.05）．Results：
The results indicated that the average depth of chest compression was 44.4±3.5mm 
when CPR was performed on the floor and 37.9±5.1mm when it was performed in 
the ambulance（p<0.05）．Conclusions：CPR training on the floor was more effective 
than that in the ambulance. It is necessary to perform effective CPR training to 
improve the quality of CPR in ambulances.
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スであるPC Skill Reporting 
SystemTMの概要を示す。
CPR 実施者をパソコン上























図１　PC Skill Reporting SystemTMのセッション画面


























































図６　身長と胸骨圧迫深度の関係 図７　 身長が低い実施者の救急車内での  
胸骨圧迫姿勢
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ま　と　め
床でのCPRトレーニングが救急車内のCPRの
質に反映されているかを明らかにすることを目的
に研究を行った。
救急車内では床に比べ胸骨圧迫深度が有意に浅
かった。
救急車内のCPRトレーニングにおいてもPESTS
などの胸骨圧迫の深度などがリアルタイムに表示
されるトレーニング方法を導入する必要がある。
なお本研究は、平成 20 年度国士舘大学体育学
部体育研究所プロジェクト研究の一部として行っ
た。
て、２分間で胸骨圧迫を交代するというプロトコ
ルを用いても胸骨圧迫実施者の身体的な疲労が大
きいと考えられる。さらに、走行中となればブレ
ーキ時の制動や方向変換などの動的要因も加わる
ことから、正確な CPR を維持するためには身体
的負担は益々大きくなると考えられる。よって今
後は、救急車内での胸骨圧迫中の身体的疲労につ
いて検討を行う必要がある。
今回の結果から、CPR の質を高めるトレーニ
ング方法であるPESTSを床で行っても、救急車
内での CPR の質に反映できていなかったことが
明らかとなった。搬送中の CPR が蘇生活動全体
の約40％を占めることから、救急車内のCPRト
レーニングにおいてもPESTSなどの胸骨圧迫の
深度などがリアルタイムに表示されるトレーニン
グ方法を導入し効果的に行う必要がある。
